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T~.-Wdearn by prin'te advices Crom New Orle1111 1
aol.e partieullll'B in relation to tho late singular oeenrrence n
1
tJ1e coast ofTexu,-we 111ean the capture of a Mexican Re e6ue Cutter by an American merchant ship-which we give, ~
' it is i~
nt the public should beo.r bo\_h sides of the question.
The sc\.~ :..er San Felippe 1 captain Hurd, wbicb captured the
Mexican Cutter, wu we are informed one third laden with
oools, of which the imfortstion is prohibited 10 Mexico, such
musk eta, a111n,unition1 flour, salted meat and whiskey. Cnp•
~ n Hurd previous to sailing from New"Orleans, solicited
tained permission from the Collector there, to arm bis vea
, two eight pound earronades, muskets, pistols, &e. Hi
consisted of 15 men, and be had besirles on-board 25
ae gen. The Correo'e crew being mostly American ·citize s
· fused to make any resistance when attacked by the San Fi
ippe.
'
1 By the New Orleans papers of the 18th ultimo, we learn
["at captain Thompson of the t:orr~o, having produced the
written instructions given him 'by the Mexican government in
elation to lhe contraban,! tr.,de on the coast of Te.ca.a, had been
at liberty on gi,iog bail for bi,, appearance before the United
tea Cvurt. In the mean time, the Mexican Coa1ul at N "'w j
rleaas, had remonatrnted against the capture of his go,em- ,
ent's vessel and the further proceeding& growing outoflt.
We further learn on what we believe is geod authotity that 1
a treaty bas been concluded by tire G eneral government fol"
the porch.JBe from the Coydos tribe of indians of a considero,ble
tract of land whieh they .now oocupy on the len bank of the
ed River in Te.Jtai11 the Indiana having agreed to go farther
st. The Caydos lnilians emigrated some years agn
United States and settled on the land in question, which is
1toated within the lfmits of the ~xican Territory as define
y tho treaty concluded in 1819. This treaty stipulates that
the bonndary line between the territory of the Union and Mexico sh..5"\._ee the Sabine River from its mouth loJhe thirty-second a ~ee of latitude, then from that point in a str~igbt line
north, to the Red River. The Mexican a;ov,;rnment has protested
011ainst this purchase fro,n the Caydos Indians, ass•rting that
their lands are in their territory on the Red River.
\ It is probable that this transaction has given ri•~ to the re- ,
ports which have been propagated by some of the western pa-,
Jere and copied by some of our colemporaries here, that nego
(i1tii na were pending between tho Moxiean and our government for theccasion ofa part or tho whole of Tona. We h,,, e
ood aotl,ority for saying that there is no foundation whatenr
r this report, en the contrary we ean eonfidently say1 that in
ugust last, the Mexieaa Secret111y of ~tale in a diplomatic
~mruunicntion to the British and French' ministen riaidingin
f l'ttoxico, eomplainingofwliat he styled, the piratical acts of th
orth A111erieans on the flag and territor f of Mexieo, took oe
easion to assert that it 11eu not the intention of his government
to:lienato any part of the T eJ<as Territo:+;
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In the Bee or yesrffll,y it...,
ed tha· Capt. Thomof' the ~ Correo, CAi>ltJred an-I brouet,1 in 1hi
.
by Capi. Hurd hai been libe,,.1ed oo bail. This is a
mi.tu•. 'I'honm. t,, ~eel in prison under a commitlknt ,._ .1~ Pr,,yaJ.
We llll<l-alld that a eorrnpnnde,,.,., has ••km place~
twN-Q the e.,;,..n Con.u! and Mr. CarletM, the Di>trict
A llorwy, Ill ti,,, f!ioc:t of the capture and
of Thom.,., and
henc, it •P?t'•"• the District Attorney
conc.-i
II ID be his duty to proeec,,to theoe pt-noo, nnd; r
a la• or .,.
, mad~ and proYi<led for the olfeose with
whirh thef stand CGmmi•ted.

'
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mt=•,

Cormmtrirated.
T11EIDAT, Sept. 15. 18SS.
ArriYe<t, the a
hOOD r Ow,,., Capt. William A .
O.ml. from the Bra...,, Ri,.,, in balla t.
P a _ ~ Mr. . C . Allen and lady, Me11r1. A. 1.
Ta•e, an-I Ueorre W . Scott.
P'""""-Tho ma, f. Thom•on. la.to enmmaoder of the
Conen. Ca,lo. O'Campo, Ed,.ard Stuart, John Li~tfoot,
EdlnundHon n, Tho,na,Shnrt an<I Francoi,Cha' f')t. The
rem.,ioder of the im-... taken 011 board the Coneo at the
time of her capture b, the ~ a n t 1ehooner San Felipe,
Capt. Hun!, were !en~ the mnuth ol'the Bras- me,,and
a-. dailv
led here by the A111arican merchant brig T,.,_
m....t, Capt. S yl•eoter.
.
.
·
The armed ochooner Corr,o wu taken b)> Capt. Hun!,
master of the S<1n Felipe, olf'the mouth ol'th~ Bru.oe, on
tho 2d in,t. in eon.equence 0£ an •"•ck f,.,.., the Correo
upon the San Felipe. on the night of tho 1st September,
the circum lane.. of which were a• followa:
On t ~ ht ol' September instant, about II o'clock, A.
M. the , , Felioo, bound for Vela_""'1, from New Orleus,
came i n ■ight of three sails and a 1team boat, off the mouth
of the Brassos, and •oon discovered tho ateam boat coming
do1Yn toward, her. On the arrival of tho ateam boat, ■he
• too\ the San Felipe in tow, and infortned the master, Capt.
Hurd: thtr one ol'the vessel■ in •ight w•• the armed ■chr.
Corroo, Cal't. Thomson. another wu a small armod aloop,
under his command, and the thin! wu the bri~ Tremont,
Copt. Syl,estor, r,om Pensacola-th at about 6 o'clock that
m,.>rnin!!' Capt. Thom,on came down from the eastward,
boarded tho brig, and took her as a priz-hat the 1te1.m
boat w d.!wn 10,vard, t~o bris::, '"hil tii,r rize crew were
""board, and •n~red in •lipping her cable, anil t at ey
were fired upon by the Cnrreo, on their way out, and the
t prize crew aban loned the brig on the npproach of the ■team
boat. There were several arme<I men on board the steam
boat, ani whon thoycam along ide tho brig th8ydiacovered
the 8&11 FeliJ)ll about ci::hr mile, to windwanl ·
About 5 o'clock, P . M . tho San Felipe came to anchos
about half a mile outside of tho b<1r of the Bra.. os river, and ·
af1er puttinz a part or her deck load and aome of he, puaenjl.
rer■ on J>oard 1he steam boat, •h• recoi,ed aeveral person•
arinod from on board the 11eam boat, e.pecting an allack
from th• Correo, at that 1ime aome di tllllCe to the leewud,
and beating up rowatd• hor.
'.,~
The sltam h<,at then towed tho brig to the windward of
$an Felipe, when she also came lo anr.hor. A • about half'
(
put 6 o'clock, the ateam boat c,o..ed the bar, and went up
I''
to QuintaOll. About half pa t 8 o'clock tho Correo firtd a
;tuo 11 tho San Felipe, 1111d thi, ..., immodiatoly followed
by a volley of muoq..,try from' the- ■mall ■loop , and two more
ahott were fired from the Correo, ~nd the former then relQrned
re with cannon and sm,n am, upon both the
, t
achonne
aloop. The San Felipe wu hoi11tina ..;i and
\ ., '1
g•lling unqer way when tho Correo fired her firat 1hot.Afier the San Felipe roturned the fire, tho engaroment waa
kept up for about half an hour, until both the Correo and the
•loop had disappear~d.
On the mornin, of tho 2d, about11 o"clock, the Correo WH
discovered abou t 8 mile• to the l80w3rd, moking all aail to
the aouth-west. Th~ San Felipe immediately ga•e chace,
the ateom boat !!OOD aner c>.me
took th• San Fe lipe in
tow, and they overhauled the Correo at al>out 12 o'clock, M.
When wi.thin about two milea of the Corr"°, 1he sent out a
offlllll boat, having on boitrd Don Carlo• O'Campo, who wu
received on boanl the San F elipe, and slated that he came
on the part of Capt . Thomson to inq uire wh_v he had been
attar.ked and why he wu pur• ued. C i pt. Hurd informed
him that lbose question• came loo late. The Correo aooo
aflttr aurrendernd wilh'>ut ren,rance .
•
No per!Orur were wounded on bo<1rd the San Felipe du,.
ing the engagement. The Captain of tbe Correo, sergeant
of marine,, and two sailors were slightly wounded, the boat•wain severely (supposed mortal). The S :in F elipe ncci••
ed no injury; the Correo recei,ed several mu•ket and rifle
balls in her bull and rigging, aud one CllllDOn shoe throurb
her jib.
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S"ABONNE: ·

Cet te feuille ' par ait le
samedi de chaque. semaine.

LA. NOU VEL LE- ORL EAN
S

r;:

cbez G. F. Ducl~re
Ste.-Anne, N.o• 53· ' ,
,...
'
A 1'A CAM PAG NE, the t toull ·
les MJ1itr~ de Poste:

PRJX D• ABONNEMEN';I'

Pour 3 mois • • • • $2. _
Pour -0 Qlois • ·• • • 4.
., f9ur up an. : • • • 7.
Pay abl u d'avance.

Suu m cuique.

ant la t6te,
Vhomme n'estqu'untt)>61e. '
Parodie tk Boileau.

Feaille llebdQmadair~ Jmpo
lititjue 'et
.

•

IN TE RI EU R. . ' _1,

'

r

, .IJ ch o<,in e .n(~•, ·

·Illitera
I

ire.

l

.- coardise, dit en par lan t du
detenu, dont ii n'a rien
i. craindre:
REV.UE DE S JO UR NA UX
'
:QU 17 & 18.
"Nous ·avons q.ppris que la goe
\e.tte Correo, cap.
· ;"Si n~lcis, tace u.
Thomp~on, dont iJ est questio
'
Il est reellenient deplorable de
n ,da j Particle qui
voi r 'a-,-ec •quellc suit (I), avalt
~te ,Jeg~!ement exP.ed_i_~e, et le
le~ ret e differens JOUrnaux par
~- pilent des 'choses ae la taine dument
commissionoe par !e go~vernem
' plus haute 'importance. Depuis
ent
deux jours Jes per - . •du Mexique,
pour emp@cher la contrebande
-sonoes q1li .pensent et jug ent
qui se
sans passion ;- se de- · f~it COQstamm
ent sur les cotes du Texas. Qu
mandent quel estf e devoirdu jou
and le
ma liste?ei, quand· Correo _a ete pris
, i1 vou_lait s'opposer i. I!enti;ee
ii s'egi't de~a vie OU de f'honne
du ·
ur d'un homme OU San,.Fe
lip, que )'on sou p~~ nal t !~r~
, d'une par tie de Ja societe, an
c4~ ie d'a.rediteur ne doit pas, me~ pou
r le Te ~. Nolll! avons apptis
avant cle se preiionce'r, recuei
au~si que le
llir les preuves et les consul mex
icain de cet te ville est interve
preuves · autheotiqoes de culpab
•
nu daus
•
ilite; 01:1 s'il est en ~ cette atfaire
l,
en faveur de Thompson, ~t em
.. droit, d'apres des lllpports dou
ploicra
teux et iovtaisembla- tous Jes
moyens legaux pour 9ue le pris
bles, jug er un prevenu et Ii sign
onn
ier soit
aler au mepris et a transf~re
a lah ain e du public.
au Mexique pour y @tre juge,s'
il
a
com
mis •
. quelques depraaatio
ns sur 1e commerce americain
Nous allons. donner ici Fopinio
.
n emise par trois~i cela se termine ainsi, tout
journaux qui, par leur 'anciennet
le mal que Thompe et leur TJogue, au- - 59n a fait
precede_mment a notre commerce
raie nt dfi un ..peu mieux app
,resfora
rofendir· question : done imp
avant de prononcer.
uni ,' car tou t le monde sait com
ment la
-

Cou

xnn :a DE LA LoU ISU .NE ,
. •
•l
Ce Courur, q1u, aans des, affa.
ires justes et equitablcs, se prononce ordinairem
ent avec tan t de
LE

(I) Article que nous ne rapp

orteron,s pas, parc e que depl
lis quatre _jou! ', ohacun a pu le lire
dans le Bulletin, et puc e qu'il
ne pa,! •

que de faits douteUL Seul eme
nt nous dirons ._ M. l'edi teur
du Courrier qu'il aura it dO, comme
l'a fait le Bulletin, mett re en
"'8 de
!'art icle le mot ~ .
et non le do11Der c:i>mme eduo
rial.

,

i

.jus tice se ren d dan s tin i)if ,s
4ui t sa · eesi,e booJcverse par des com mo tion s
pol itiq ne( l)."

faire elar gir Tho mp son . S1il nfes 1
! pas cotl pa? le d~
crim e de

pira teri c, cet.te cro yan ce
pou rrai t etre
L'A n
fondee; mais dans le cas con
L'Abeille, qui s'al fub le h
trai re, nous pen son s
que toute interposition sera itsa
Gazette- o.ffecidle de la.TJille el d,e
ns resu ltat . Un e scm.
rl'.llll. ~t:
blab le interposition a et~ san
~
elfd
dan s l'affi1irc d1;:
" ~ou s app ren ons 9ue Thomp
~e Vil lare al, qui fut ame ne ici
son
paT le Grampus, ii y
bet ~ sons cau tion nem ent ,19 "an tdo a ~,q ris en Ii•
a environ trois ans. Ces deu
no4 con ·
ce
x affaires, dan s not re
des ord r~ qu'i l a eu de SOil
gouterDeJnent.
maniere de voir, son t ide ntiq
. jug e par la Cou r de Dis tric
ues . La que stio n SC
t des Eta t U i "
~f ae om me elle se pre sen
tc
auj our d'h uii ce(lc
V ous trornpez, v.eridique.4bril
/e, Th~.1,,ao111a'est dft tavo1r.ai l'officier d'un vaisseau de gue
1re natiopoi nt en libe rte. II nc ser a -pas
jug e par la Coor de nal pou ait ftre COflSidere com
me cou p~b le de feDis tiic f des Eta ts-Ums.
pap iers son t en Rg le et
loai e env ers une nati on etra
nge re, par suit e d~ de.
ii . n 'a riert a dem eler a Re cet
lits trommis en ple!ne mer . N:eanm
te hon ora l;le C.Our.
oins ii fut trouve
Jam ais on a ea le 'dro it de
pun ir on ofticier pou r cottpable et sub it son.cha tim ent . "
~vo ir .fait son dev oir. .
'
·
'
Nous observerons ici auLouisiana
·.lldTJerliur qu'il
se trompe gra n~e men t qua nd
LE LOUISIANA. ADVZRTJBBR.
ii me t en par alle le
!'action de don Pedro de Vil la-R
Cet te fouilie qui dev rait Stre
eal, ave c le s rim e
plus circonapecte J>~
tendu de piratesie rep roc M a W.
dan s sa man1ereite par ler d'u
Tho mp son . Le
n pi:evenu, qua nd elle
premiet' n 'a vait auc une commis
a ete paffee pou r avo ir ~e Ja'
sion
pru
Je
den
son gouverce, dit, da11B sa
par tie frani;aise ~
nem ent ; au con trai re, ii eta
it arm e con tre Busta•
men te, qui alors ava it le pou
"N ous app reti o~s par la voi
voir; et par con seq uen t
ed'u n~ per son e tres ii pou
vait etre consider6 comme
au cour.a~t de J'aft'<1ire don
pir ate et pun i
f nou s alion~ parJer, com
me tel. Ma is Thompson est dum
u·•a· s· que l'a diµ e--Poreu r Lou
ent
commiss:oni'si ~is , la goe lett e n6p
ar ant a-A nna , qui e t pre side
me uca ine Henrietta, cap itai
ne Tho mp son , cap ture
nt du Me xiq ue.
A:ms1 nous ne voyons pas que l
·comme pira te par le S. Filip, n 'eta it
del it on peu t rep roaut re chose qu'i m
che r a un officier en croisiere,
cro iscu r qui ava it la mission
Iorsqu'il ne fait que
de gar aer l'en tree du son devoi •
Texas, •afin qu'nuctin bat ime nt
n'in trod uisi t des armes ·d ans cett e ville, et que
l'Henrietta ava it donne
la eha sse au Sari-Filip, par
ce quc c~ der nie r eta it
86 00 D ~ RE CO M PE NS
soupi;onne d'avoir ii son bor
E
d une gra nde qua"ntite
Ser ont pay ees par l'.lls1oc£atio
de cet te con treb and e. Nous tenons aus
n Constitulionnel/e ,
si de cet te et
Amti-Fan4/igue de la Louisi'ane,
• m8 me, p~r son ne que le coil
rnl mex icai n qui s'es f
ii tou te .per son ne
qui den onc era ii ladit(l. soc
nm du aupres du cap itai ne
iete, et lui fou rnir a des
Tho mp son , sur sa depreuves de conviction, un ind
nta nde , a examine les pap
ivid u que lco nqu e fai•
iers de lad ite goe lett e
·san t par tie de la sec te .llbolitio
Henrie/a, qu'il a trouve par fait
nist,, ou app arte nan t
em ent en reg le."
. .
a
auc une soci€t€ oppos€e il t'esc
. Pui s elle ajoute dan s sa -pa
laTJagt, ou qui aur a
rtje ang lais e:
viole auc une des lois por tan
"U n gra nd nom bre de per
t
sur
Jes ind ivid us qu ,
son nes par aiss sen t , che rch ent
a
soulever les. eisclaves dan s cet
cra iild re que le consul mex icai
Eta t.
n n'in terv ien ne pou r
Le's personnes qui aur ont des ren
seig nem ens ii
.
don ner dev ron t s'ad ress er,
par lett res re ~s a
(I) Ce demi er paragraJ!he cont
la Poste, a ~ Soc iete• •
ient une rt!flexion qui nous. parait bien ridicule, bien inj~ te,

n

0

.

.

bien mal meditt!e. Voua sem blez
,M.
)'ea it~a r, par cctte phrase prete
ndue patriOtiqu&, etre fich e de
i'absolation d"u:h innocent.
ous doon s inoocentt pare., que
llous sommea stiq .qu'il n'er;t pas coup
able de ce dont on !'accuse prea
eme• men t.) Voudriez-vous, en
exci tant contre Tho mpson la
colere et la
vengeance, nous rapp tler la fatal
e, l'injuste catastrophe <fu niaJh
eureux De1fargea, dont les-eaux
du llfississipi ontrec;u les dern'
i~res et
vaine~ prote$tations d'inn ocen
ce 1 V11udri!lz•vous encore une
fois •
Qous rend re coo,pnbles d'un arre
t quc plus tard la posterite noi.,
procilem 1
re_

FE U DE JO IE.
Le Richmond Wing du ler . du
cou ran t dit:
. " Les ecri ts inc end iair es qui
rest aien t au bur eau
de la ~oste de cet te ville, ont
ete recu eill is et bru le
pub liqu cme nt, sam edi, dan s
la gra nde rue , sous le
surveillance <lu com ite du bur
eau de la pos le. Nou s
croyons pro bab le que les abo
litio nist es ces sero nt

-; ;; > -, ,z ~ ), ,h

~~

~<0y
~
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EAUX fiNERALES F: Cfl

-eeeace

JllVET, SYBOLD &. Co.,
Roe St.-Pierre, No. 25, entre Chartres et Levee.
C'nuge de11 eaux mioerales est aujoord'hoi 'neralemeot repanda en Europe. Leur effel!alata comme moyen preventi£ e t prouve par un seul esemple:
on Alt qoe !'apparition du cholera a Paris ea 1832
y fit tripler la consommation de l'eau de Seta, .et depais Ion, elle a remplace l'eau ordioaire eomme
b9iuon lie table. Les docteurs et le public ,errant,
nou pensons, avec plaisir 1'etever un etabli ement
q11i manqua1t a cette ville.
Noo• laissoos aus docteurs le eoin de deci•er jusqu'a qael point ii est possible aux cbimiste.. d'imiter
la nature et de rellllsir dans ses contrefagon1, mai
nt>u1 crayons etre d'accord avec eu:J. en disant que
,'ii ne faut pas attendre des produits fabriques !es
etrets merveilre~x qui on accompagne l'administra •
tion des eaus mmerales naturelles prises par lea maJades aux sources meme d'ou elles sortent, on peut
irflirmer que tea eaux minerales factices procurent un
pui. sant et facile moyen de guerison, et que les produib fabriques l'emportent de beaucoup sur !es prod11its uaturtli transportes, surtout a de grandes dis-

tinees.-

·

Noua•avons refarde jusqu'a ce jour de signaler au
poblie la creation de notre nouvel etablissement par•c941ue nous voulion1 avant tout acquerir des titres a
1a«>nfii.nce eo aoumettant nos produits a !'examen
c1e la Societe Medicale de la Nouvelle-Orleans; nous
utra)'ODII lea lipea qui vont suivre du rapport fait
aa oom de cette. 1ociele par une commission composee de Mesan. Delpuch, Tricou et Lamb~rt. _
"Dans 111 certain nombre de cas, les eaux fact1ces
l'emportent pat leu, utilite tberapeut~qu~ s~r les eaux
naturelles." Le {abricaot peat pour arns1 dire, approprier ses eaux au gre du medecio, a la maladie et au
malade."
"'Notre principal bot dans la redaction de ce ro pport a ete de revetir Messrs. Rivet, Sy bold et ~art he
du caractere qui leur est propre; en leur amgnant
dtns• \'esprit du public la place qu'ils doivent y occupel'." "D'ailleun1 lee connaiuances de M. Barthe
comme cbilmllte-ont ~ - - - e.id81\ee. ar lt-s
l!preuves au:squelles ii a e\e 1oumi1 en Fraace." 11
a rempli pen~aut troia ans _lea £onctions de ~roleliaeur de chim1e et de pby11que des coura puhcs de
la, ,ille de Marseille.
" Rendons grace t MM, Rivet, Sybolcl et :Barthe
de l'heureuse idee qu'il out eue de fonder no etablissement que reclamait une ville IUMi importante
qge ta notre.!'
" C'est pour nous un de.oir en
temp1tqu'un ptaisir d'encoura,;er de si louables eJl'(1'ls-e-t de
contrib'uer par notre bienveillaoce a la pftlsperite
d'uo etablissement dQJJt le moindre mfrite 8Jt l'utilite publique."
Ce rapport est signii par MM. Fortin, Pft'sident;
Piussan, secretaire; Delpeuch, Tricou et Lambert
rapporteurs.
21 juio
RIVET, SYBOLD'k Co.

meme

Bureau de la Compagnie du Chemin a Cowme 1k
. .Ponlcharlrain,-~3 Juin 1835.

A'RR:A.NGEM:ENT POUR L'E'l'E.

.A. partir de cejour, le depart du premie,,-c:har par
a 4 heures du ma tin
.

le moyen d'un cheval aura lieu
11i le cas le requiert.
Le char

a

V;'_Peur

artira de la v,lle

a6

be(lres du

ur de
Rue Koya1e 'o. 161.
Mag j,i- Unn-n-ul,comprenant 18$3 el 1834, relie en
uo seul volume.
Diclionnaiu d. La-cauz, nouvelle edition.
Dito
de Boisu,
dito.
revue et augmentee par Ch. 'odier.
.
Lines cla iques a l'u •~e de Pen ions.
II vient d'ajouter a on cabinet de lecture un ~nd
nombre d'ouvra~e nonveaus des auleurs le plus connus, tels que Eugene Soe, Victor Bngo, Alexandre
Pumas etc. On en tronvera le catalo e ll. son ma,asin.

:uomsI.A.N.us:m,
A veodre en gros el en detail, au magasin de Par
tnmerie, rue Royale n. 239, ou l'on trouve co~s.lam... ment le plus comptel as ortiment de Cosmehques
en toua genres et des premieres qualites.
29 m.

PENSION.
Rue de Clia1·tres, No. 147.
Madame Barnwell, ayant pris la spacieuse maison
dernierement occupee par madam e Fox, informe
respectueusement ses amis et le public qu'elle est
main tenant dispusee a recevoir de~ pensionnaires au
jour, a la semaine ou au mois.
Elle promet aux persnnnes qui la ravoriseront de
!cur patronage, une snciete choisie et decenle.
Cette maisou, situee pres de la l>ourse, offre par
sa position centrale et aeree une retraite agreable
pour l'ete.

IMPRIMERIE
DI: J. A. GA U'X &. 01:E.,
RUE St.-LOUIS, N°. 65.
On y ex cu e avec soin et promptTfude toutes
jortes d'ouvrages, tels que Livres,Pamphlels,Checks,
Etats, Connaissemens , Bordereaux , Circulaires,
Affiches, Adresses, Etiquettes, Billets d'Enterre:nent, etc.
AVIS.

MADAME MAILFER a l'honneur de prevenir
MM. Jes amateurs, qu'elle vient d'etablir de l'autre
b9rd du fleuve, vis-ii-vis le Ferry, un Tir au F istolet.
Llouverture-nura lieu dimanche procbain, au matin. Elle continue toujours a tenir son ancien etablissement du merne genre au lac.
Elle espere que la bonte des armes et la promptitude du service meriteront la bienveillance des amateurs pour les <!eux etablissemeos.
4juil

A VENDRE OU A LOUER.

tlet-etablissement est a presentouv~rt pour la reception des malades. Prix-a JTordmalre I par
jJ>ur.
,, 5 rJ'olll',
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U TERRAIN, situe au faubourg Washington, rue Barthelemy, entre celles Moreau et Casa-Calvo, pres Mr. Macarty, au
milieu duquel est uoe • IA ISO en briqnes, e~mposee de trois pieces, et une galerie, puits en ?~ 1 ~s.
II y a s11r ce terrain, dont on peut faire nn J"h rdin.
ptusieurs beaux orange en rapp"rt. S1'a esser a
Pimprimerie de cette feuille.
oct_
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11:EBOBEDI.

ABREGE DE[M\'.'THOLOGIE,,
A L'U'SAGB DBS EOOI.ES,

Publie par Mme Leiris, ·
INSTlTUTRICE A LA NLLE.-ORLEANS·,
Auteur d',m Coun EUmwlaire de Giog,·aphie.
IC? Se trouve chez !'auteur, rue Bienville, au
coin de la rue des Remparts.
31 mars.
POIRSON, Facteur de Forte-Pianos, Harpes,
Guitares et Violons, fait toute espece de raccommo~·
daues et acbete les vieux instruments de musique.
Sa demeure est rue Bourbon, N°, 132, pres celle•
St. Louis.
ANCI.ENNE LIGNE DE PAQUEB0TS.

•
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Le■ iostitutions sacialeo doivent avoir pour but

L'a1e d'or, qu'uoe aveugle tradition anit

l'amo!lioratioo du aort de tou.

plac6 dan• le paaa6, eat de-.ant
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EXTEB.IEVB.
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Les navires composant cette ligne, partiront de la
Nouvelle-Orleans le ler . et le 15, et de · New-York
le 8 et le 22 de chaque mois, sav·oir:

6664i6
Le
Le
Le
Le
Le

navire NEW JERSEY, CapitaioeJ. Wrnnu;
navire SARATOGA, Capt. A. C. MARSHALL;
navire CINCINNATI, CapitaineB. BARSTOW,
navire WA RSA ,v, Capitairre-N-:-BxmTow,
navire JOHN LINTON, Capit. MANSFIELl>Les ba.timens ci-dessus soot de la premiel'e classe·
sous lous les rapports, ils sont commandes par des
capitaines experimentes, et pourvus de tout ce qui
est necessaire pour la commodite des passagers. 11s
seront remorques en descendant et en montant le
Mississipi par des bateaux-a.-vapeur. Pour fret ou
passage, s'adresser aux capitaines respectifs a bord,
ou a
ADAMS&. ANDREWS,
27 llept.
encoig. des rues Camp et Commune•

LIGNE DE PAQUEBOTS ENTRE LA.
LOUISIANE ET NEW-YQRK.
Les navires qui C9mposent cette ligne partiront de'
la Nouvelle-Orleans le 11 ei le 26 de chaque moi~.

Lenavire HUNTSVILLE, capit. PALMEK-.~ -- - --- --,-._c_· __...
La_9i.. YAZ6o~~ ......

•••iM MISSISSIPPI, capit., &«.•UIGll,

Le naYin SHAK.ESPSAU, C!lllit.

98 Sepiembre

PUBLlE A LA NOUVELLE-ORLEANS, LES MERCREDIS ET SAMEDJS, PAR J. A. GAUX & CIE.

POUR NEW-YORK.

Le

e

-~

,

MADAME• DELAMORINIERE, arrivant de

Paris, a l'bnnneur d e prevenir Me ssrs . Jes peres de
famil/ei,, qu'elle vient d'o uvrir en cetre ville une mai-

MAISON DE SANT~ FRANKLIN.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

I

...,._

POUR L'ENTRETIEN DE LA CHEVELURE,

Dtja (ll)antageusement connue et appreciee.

~PENJJ - .

FREMAUX, Libraire,
l'honneur de prevenir es aboones et le publie
qu'il a transport6 son etabli sement de la roe Tou
louse ala rue Royale, o. 163, en face . D uca tel•
lttdependemment de son CABl ET DE _LECTURE q 1i e t compose des ounages des medleurs
auteur ' et de nouveautes les plus remarquables, ~>n
trouve chez lui, les articles les plU5 oou ~aux e~ ht•
terature, roman , livres classiques et ele~.entaires~
collectioDB de aouels et de pieces de th~tre, etc,
11 vient de recevoir par le Senau,r, du Havre, UD'.
grand a sortiment de PAP~R DE TE TU1'."~
pour appartemens, d'on~ grande v~riete de desunr
et de prix; des grosses pieces d'artince,..et des c~p
soles de premiere qualite.
24 mill

PO~llDE COSlUETIQUE

Le Dr. HALPHEN' a transporte son Domicile de_
rue Dumaine a la rue Royale, No. 80, entre Conti
et Bienville.

u,..

•

Changement de Domicil~.

DMOBET,
. L HOL,1 RE,

aon
a aon p1,n1r
un • emo1 ellea.
Lu 4i&lerenla lmancb d'i11.tntctinn, ■etollt:
;;
La l titM; V4.Pit•"• raritlnnitique, la gn.mD'lat" frangai e, ta ,~°4r~, l'biatoire et les ounage.
l l'aiguille les prm
de la Nlipoa n~ aeront
JJ91n negliges.
Sans doute le eleves ne s'appliqueront pas simultanement aux diffe!"entes etudes indi~uees ci-dessus;
la division de travail sera basee sur !'age, sur le savoir, et- sur !es-dispositions de chaque eleve.
Mme. Delamnrioiere ne negligera rien pour justifier la confiance dont les families l'auront honoree , et
tout ses efforts tendront :\ former le cmur et l'e,prit
de ses jeunes eleves.
Des professeurs distingues soot attaches a son
etablissement, parmi eux ii y en a un qui enseignera
l'anglais.
•
Mme. Delamariniere don nera particulierement
des legons de P ianq,
Elle recena des pensionnaires-, des dl)mi-pensionnaires et des externes.
Sa maison e t rue Bourbon No. 272. entre Dumaine et St.-Philipp~.
·
4 juil

matin et contmuera sea yoyaa;e■ ou es .s,
juequ'i ro du soir; et e_n•u_ite _le■ c:bar11 par_ cheyal
coetinueron'-i
m111111t, aa le cu le uquse-.t
J.,ecbar l vapaur partira tlu lac ali beura et 11...
mied~-'1D. ""
ir& ~e• let
)1111~'1.
9 t demie du soir et ensu1 e es c ars par. c eva
co~t1nueront jusq~'t minuit, si le cas le_ r~qu1ert.
.f.e-s-rundis an matfo, pour la commod1te de_s passager te ant de M11.di sooville et de Mandeville, le
cu<> sepeo pertirn db lac a 8 b6lll' e-t UII quart
du matin.
' II
En prevenaot a )'av~nce, Jes fam1 es pour.ont
avoir de charS part.icuhers.
.
.
Apres 5 heures et demie du soir, ii ne sera plus regu de fret a la fin du chemin a. coulisse.
2 jail
JNO. B . LEEFE, Secret.

•

Qor.u-.

Le navire CHESAPEAKE, cap1 .
ooeouss
Lenavire LOUISVILLE, capit. P.u111n .
Toos ces batimens soot neufs, de la premiere
cla se, double et cha-,-iHe,ren coi♦ 1e, du po•t-d-e-p
de 500 tonneaux, et d'un faible tirant d'eau, ay-ant
ete construits expresseQ\ent pour faire les voyages
auxquels ils soot destine~. Le prix du passa~e est
fixe :\ quatre vingts piastres. Les chamb1·es, qm sont
elegamment meublees, offrent tous les agremens et:
tot\te~ Jes commodites que l'on pent desirer. On aura ,
soin de pourvoir ces b;timens d'approvi,ionnemens
abondans et de la meill ure qualite,.et, l'on ne negli-i-·gera rien de ce qui poiwra contribuer a rendre ·lepassage agr~able aux passagers. Les capifaines qu·
commandent ces paquebots son_t tous de. hommes,
ex:perimentes et qui fel'Clllt tout ce qui dependr~
d'enx pour que les passagers soient satisfaih.
Dans tous temps, ii, seront remorques pai; des
bateau a vapeur, en descendanf et en m<>ntant, et
l'epg,que de• leur depart sera ponctuellemeot observee.
I'_ Les armateurs de- ces batimem De seront respons~bl_es d'a11cnne lettre d'.aucun pa_4-11e!, ou coli, exped1es :\ b"rd, a-mni~ qu'ir n'1 a1t eu un connaissement signe a comptoir desdits armateurs ou de .
leu rs a gens.
~
_J>o11r plus amples informations, s'adre ,er a
4j.
FOSTER at HUTTON.

FRANCE.
P ARis, 29 Juilkt.
• Nous deyoos a la complaisance d'un de nos abonnes la commuoicatidn du Numero du Journal de Paris, du 29 juillet, feuille ultra ministerielle, qui rend
compte de la maniere suivante de l'evenement qui a
eu lieu a la revue de la garde no.tionale, le 28 1 pour
l'anniversaire des trois journees.

marres de sang couvraient la chaussee du boulevard,
ou gissaient encore troi11 chevau:x. Sur la contrl-allee
trois caJavres, ceux de deux hommes et d'une jeune
femme attendaient qu'oo vint les enlevef. Mais c'6·
tait dans le Cafe Turc qu'on trouvait le plus dechi•
rant spectacle. Dans une des salles de billards, le
corps du gen.era! Mortier, ceux de plusieun officien
et gardes nationaux. Dans le jardin, etait collche sur
un lit forme de plusieurs banquettes un general doat
on n'a pu connaitre le nem, parce qu'une ble88ure ala
tete le defigurait. On avait peu d'espoir de le
malgre les soins de plusieurs medecins.
Cependant le roi continuait la revue, et Jes e:xprea•
sions nous manquent pour decrire l'entbousiasme
avec Jequel ii eta it regu par la garde nationale et
!'immense population qui aco urait Hr son passage.
L'affreu:x danger auquel ii venait dechapper par mie, n'a Jut eclate,- qu'avec plus d1en-ergie tee aea•
timens que Jui porte une nation genereuse, ai pleioe
d'horreur pour Jes !aches et !es assasins ! • ••• Ausai
la revue et le defile se sont-ils acbeves au milieu de
transports que nous n'essaierons pas de depeindre!

Le cinquieme anniversaire de la revolution de
JUillet a ete marque aujourd'hui par une des plus sanglantes ,11ages de l'bi~toire.
La journee s'annongait sous Jes plus heureux auspices: un temps superbe favorisait l'une des plus
belles revues dont la capita.I~ eut jamais ete t~moin;
tQJl!I le• ·
confiance e
· ie·
beureu:x du spectacle que rencontraient partout ses
regards, le roi achevait la revue de la seconde ligne
d'infanterie, entoure de sa belle et nombrense famille, et d'une etat-major OU l'oo remarquait l'elile
ce nos illustrations civiles et militaires.
A cinq heures, le roi etait rentre aux Tuileries.
JI etait parvenu au boulevard du Temple, et passait devant le front de la ae legion, quand tout-aMais si, en s'eloignant du theatre du crime, le
coup se fait enlendre une detonation semblable a
spectacle d'un roi entoure de tant d'amour etait
celle d'nn feu de peloton mal ordonne. A ce bruit
bien fait pour rassurer Jes amis de leur pays, quelle1
auccede bientot un desordre effroyable.
eouleurs ne retrouvait-on pas en arrlere!• •• •Tant
C'est uoe affreuse machine, une machine inferde victimes si froidement a~..sassinees! taut d'hononale, qui vienl rle vomir une grele de balles et de
rabies families plongees dans le deuil!• • • •
mitraille sur le groupe qui entoure le roi et sa faAussi ne devait-on plus songer aux plai1in! • •••
mille! Une de nos plus Yieillea gloires, le venerable
Un esecrable assassin n'avait que ~rop bien reu11i i
due de Trevise, ce modele des vertus civile1 et mili•
changer en un deuil public des jours de iete ai impataires, tombe baigne dana son saor, et expire ■ans
tlemment attendn, et commence, 1oua de ai heureux '
proferer une parole. Le general de Lachasae de Veauspices!• ••·L'ordre a ete donne de 1u1pendre
ritnr e t freppe mol'tellement
f-ront; un lieu etoutee le
tJOUI
nc j de~·a.,:ae11ne_ _ _..i1aij~i.....-J1
nent-colonel de la garde nationale, un aide-de-camp, ' paraitre tous !es apprets.
une femme, plusieurs-gardes nationaux expirent egaL'assusln a ete arrete immediatement. Depuis
lement au millieu des chevaux qui se cabrent et d'une
trois mois, il avait loue dans la maison du bou\eyard
foule indignee que rien ne peut contenir a !'aspect
du Temple_, portant le numero 50, et appartenant Ill
de cet effr(lyable aseassinat!
sieur Dallemagne, l'appart~ment d'ou il a commis
En6n, de ee tumulte impossible a decrire, s'eleve
son crime.
L ~ - -u
~n cri que repetent ausaitot mille vois !• • • • Le
n'o
L'assassio s'est fait conoaitre sous le nom de Giritn1 .... aucun tuB pnnct, n'ut ble11e!••·· En effet, le
rard, mecanicien. On i1nore si c'est la son veritable
roi ca\me au milieu de ce desordre, emu seulement
nom.
de la vue des victimes qui l'entourent, pousse ■on
L'appartemeot occupe par Girard a une fenetra
cbeval dana les ran"s de la garde national, et conti1
.,
sur le boulevard et une autre sur le derriere;
ii avait
nue sa route, presque porle par elle, au milieu d'ioeu la precaution d'attacber d'avance a -cette feoetre
IIOlllbrables ens 1\ejoie et de yengeance!
une eorde qui put l'aider a fuir.
Les coups l!taieot partis du second etage d'une
aalson situee it quelq s pas du jardin Turc, En une
Au moment de l'e:splosion, des fusi111 ont eclatti
et ont blesse !'assassin au front, a la le\'l'e et au COl1,
minute la maison fut iny stie par la garde nationnle
qni bordaft Jes boulnar
On s'elaogajusqo'a la
Malgre ses blessures, ii n'a pas perdu une minute
ebambre mime d'ou avail ~ commis le crime, et
pour se ~auver et s'est elance par la fenetre.
l'on lrouva l'affreuse maehine e
re fumante!. ...
Cependant la police, dans la crainte de quelqae
'ringt-cinq fasil■ charges jusqu'a la cueule de balles
tentative coupable, faisait e:xercer uoe acti,e suret de mitraille!.. ••
t'eillance autour de mai,ons situees sur le passage
A_pre quelques instans donnes a un trii et doudu cortege. Aussi, des que l'explosion s'est Fait enloureuse emotion, le cortege se remit en mari::he, au
teodre, des ar;ens se soot precipite.s daD1 la cour
milieu des acclamations.
interieure de la mai on d'ou elle ve».,it de partir.
La garde nalionale et la ligne formerent une encein
L'un deax a vu Girard se laissant glisser le long
ur deoartasser le theatre de cette scene de doude la corde et lui a crie : Ah! c'e!!t toi miserable
~ ::,.:~r-i,;;~=.:·-&iil'. do
p..iulorup ' •
~
:S,,,,,..t,,,,Jl!)Us.te- teuon
,. ta11t,- Girard qui etajt a la u:

ro,

teur d'un mur s'est ,lance par-dea1u1 et est tombe
dans une cour voisine; mais ii 7 a trouve un autre
agent de police qui •'est empare de si personne'.
Girard a ~t6 porte dans la maisan· d'ou Jes coupli
ont ete tifes.La se prese11fe uu spectacle horrible, mai8'
qui m6nfait peu d'inspirer la pitie. Dans une cham~
bre du s~cond etage le procureur-general, le procureur'
du roi et deux commissaires de police dressaient 1e
proces-verbal et recevaient les depositions des temoin■
Dans un edin de' c!ette meme chambre , siir un mate
las, et a moitie deshabille, etait couch~ un jeune hom
me, dont la tete, ·borriblement mutilee, etait coutette
de bandages. ll avait uiie blessure profonde au cot&
gauche du front et la mit·hoire inferieure en partie fra•
cassee. II paraissait !k!Uifrir cruellement. II ne pouvait
parler; mais ii parvint a faire signe qu'une soif poi-·
goante le devorait, et que le courant d'air des portes
ouverte1 le loUTmealah" eaueoup.
trop faire l'eloge de l'humanite arec laguelle Jes magistnw et gardes nationau:x: qui l'entouraient Jui donnaient lea soins que reclamaient ses douleurs. Et ee•
pendant, ce malheureux etait l'auteur, du moins l'an:teur presume de l'atteotat.
L'assassin a fait l'aveu de son crime; mais juaqi:t'a
preseut ii persiste a declarer qu'il n'a pas de com.,
plices.
Description de eette- nauv~lle mac!i,ine infernale ,
La ehambre OU a ete coirrtruite ,. mac.hine eat
extremement petite et &iiuee au troisieme etap.
Des montans supportaient deux traverses plades
parallelemeot a la fenetre. Vinrt-einq rain0tt1 pratiquees dana ces trayenes itaient rettJpliet par •~
tant de canons de fu■il de m1111ition,qui jtaient placa
de men~ A ca que Je coap port•t yers fe milieu do
boulenrd, a la hauteur du corps d'un homme a che-val.L'esvenement a prousve que \es mesures avaient eti
bien \>rises. La charge etait si forte que le coup a
w eclahr cloq canons, quoiqu'ils f115aent neufs d
1olidemeat ,tabJis,

Voici la 1is e es •ictune, :
Morta t Le marichal Mortie,, due de Tmise; M.
4e Rieussec, lieutenant-colonel de la 6e legion; un
)ieotenan.-colonel de Parmee et 6 a11tres peno11Du.
Bless&, dont un grand nombre daniereu■en:enu
9 hommes, S femmes et 2 enf'ans, toute1 cea per1004
nes ont ete reconnes.
Pfos Ii morts et 9 blesses iaconus.
Le chenl du roi a regu une dlerrotine «liJu le .

eoa,

AJ'fA,IBE DE LA GOELETI'E
CORREO.
()a D,OGI a fail Ia fa,eur de ~us

*

EXICAINE.

...
,

.

eolemn duty, 88 l\lexic1n1, and II T..iono t• repre-aent 1he evil• thM. are l\kelf 10 mull from thi■ mi••
tal<en and 1mpohuo poj1cy in tho mili1ory movomootl
This gonllcmon Willi honored with a public dinMy frie!1d,, I can t~uly say, that no one hM been'.
the
on
inst,
8th
the
on
ner &t B razoria, (Texas)
nor now 11, more_on11ou, than myael 1: to keep 1rou,
coloTho
Mexico,
from
return
bis
of
occasion
~le A.way ~rom tlu■ C?untry; no one hlfl bften , or now
nel, on hiio h ealth being drank, rose and oddrClliCd 1 , more fiutbful lo h 11 duly BJ a r.Jexicon rilizen • and
PUBLIS HED AT 6~,. COMMO N-ST.
to
tbe meeting. 'l'he loost wos roceived with cheers n? one hll :peroonall)' ••crificed or 1ulfered m~re
.Adj,iu.i11g R icliar1l1on'1 (laee JJiih•P'•) J/olel and the diachargc of a cannon,- The annexed Li 1l11charge 1h11 du.1y. 1 hav• uniformly been opposetl
to having any th<ni to ,lo wi1h the family or political
Br J.C. Pauro~1 to.u·r >.ND Co,
the t.ollllt, with his accompan ying remarka:
quarrel• of the Mexicans. Texas needs peoce and a
Our distin~uio hed fellow citizen en,1 gue1t local gonrmnent; i11 inhalritanta are farmero-t hcy
Toxaa,
in
Col. Stephen F, Austin. The colonisl!I
NBW OR.LE .ICNS.
nootl o. culnt end quie1 life. Bui how can I or an
in him ocknow!o dge their founder; they boil his one remniu ,in~ifferent, \\hen Our rigbte, uu'r nil
harbinger
IIA.T'1111lDA'.ll !UOJIN l ~G, 8BP I', !JU.
1h~
ano
µ"• r lu be "' l~P•.'dy; nod when it i• our duiy ••
arrival as the angel of mercy,
we11 as oar ob~gatMm, a good Mexican citi1tn,'' IQ
hope,
of
erpren our opin1om1 on the pre&PnL 1tate of th'
'rhe editor of the Louisiana Register- recomAfter tlu first tons\ wes Jrank, Col Auetin ad• an? 10 reJ)reeent ,,ur 1i_luntion to tl\e governmenir"8i;
men,ls tho holding of no odilorinl convrnlio n ot
drr95ed the< ,rnpo.ny os follow1:
!s ,m pusiible .. The cr1B1t ,soertainly •uch 81 to brin
Baton Rouge, in Deccwbor next, The itlcll is &
refrain from rctllrnini; my unfeigned ,t borne lq th• Jud1,men 1 of every man 1)l•uomethi g
caunol
f
salum11ch
doubt,
~clay'. 'fhe quo,ii :
·iood one, nnd fr0111 which, no
thank• foMhe ftatterinq_ ,entiment s with which I mu•t be dona, and rhot without~rp we .4> d •1 I have
Who,
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1ny utisfactio n on returning to this, my or d_lv111?1tB, e1l"1tements or J'.)it.Ssioos, or violenc« be
ploce for editors lo congregat e now-a-day s, W 0 pres•
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meeting
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th31l rmti<e country,
brnmhec fr om.e".1~~1 ur~ ) At o gennral coneultoitOn
wo.ul~, sooner advise a mectin~ of the "race tliat more
friernTs and compiltlions in the o,ettlemcn t o 1(1e peoplo of l ex:a, bP converierl u tpeedily 80
"'.nte at the libtel " Yille of oar own goodly of my
porsoble, to be. coonpo•ed of t bQ b,$1, and tho moll
of thi• country.
calm and mtolhgcrot , and firm meJ• ln the counrry· and
"ll''"t IPt thC'm <lue11le what represern&ti,,ni ought to be ~ade
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ConJr,gnl 1'e/iciey !-A, Mrs,
f~r tho piyrooe ofapplyin :: for \be (~ f~~u~!~cral r ovornmcnt, nod wh:11 ought to b e done
'.I'''"'!• ,vu l~tely charged ~for~ . the mayor of a of tho peopl~,
ol thos w.nnt~·n to lh~ :ifo, ican con"rlRID town Ill E~glond, w1tb b,emg off a piece odm1ij11on. as
Wi1h these expl•notory remarks J will g,ve 08 0
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The following is 8 tmnslution of ll note addrcs• m~
honoro!,lc ~nQ. wore •r.ored lo cf.
IIOd o•~ tho fi':'t of Auguat lost, by tho •oerctar of ob'.l otlo .....n'.'
of my ,.,,oJJ, and to oppose
■tale 111 Mexico, to lhegovcm or of Coahu'la y d fc,t tlrn .ol,Ject•
of ,'l:c.xas ~· ll territory .whicll was
Tei~s; and which we insert nt tho roques: of~~c the forming
ottemr~tru. I rigidly a 1ered to the rnstructiu ns
M exican consul in \hill city:
and .w ••~cs of n\y co11st1 ~cuts so far as they wore
l
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o-r
/
office
Stale',
Secretar y of
~ommumcate<l to m~y dfurts to serve T cxne,
S
Foreign n ei,w·tment
mvolved me m the laby!nth of Mexican politics,
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His excellenc y tl\e President
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O
ml h•ve u!fored ,. long persecatio n
polntcd, hos received positive infoFn,a~) n01~~ { op- I w";' arrcotcil,a
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oftheso 'evenu 10 my c11nstituents,
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,
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in propogatir
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:':\1 ~•se the.. con1t' tional or vested rights of Texna,
10 for cal,)milfal ing the samo ns 10 prclon1;w
l heso righl!I ,elong to the people, an<l can only
has I\ design to aim al the very existence of th
•~rrondef el hy them.
be
undc~
alarm,
of
pretext
This
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n e~ settlement
I lul.1~ li6ped t.o hove found T exas at pc(l'(:8' antl
wh.1ch alone tho en~m_ir• of good order, and of the
, ~ut regret to fiod it in commotio n all
rnnquth
t
~onmon that ought tn reign nmong1h c Mexican
an~ i~ anarchy, and thrcateocd ~ith
ple, ••.ck ti) 1h~ter t h<'mselv 1,,"hnJUs lly eill~ the ~i.org~ris cd
bo•tohtt8". 'l'his stole of things is
atteubon of h!~ exeeDcncy; and J,eing desirou• to 1mmed1ato
lamented -it is a great misfortun e,but
reve?t lhe e'11s t~n\ !J>IIY lie occueioncd by tho in• ~eeply to be
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• :~a ~ mtru1~ons of bis cxccl!eney being llO'~ther General nnJ
people bere are not to blame anti can
t h n 1•0 • 0 <> causing tile Iowa to bo re•pocted in T exas, The
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o
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and
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11nd are paeillc from intcr.;ts, from infldootly ~os t"nsau:o:?th11 Ila-DI.ti of Texas may con• o~ the. soil,
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l ative
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nod have never deviated from their
• trary regard bu beo h d I '. ••\ on !ho con. pac,Jloc means,
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to th~ dc,vo1opomont alf II o I~ we I b~L?lt, and duty as Mex.iCllll
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~
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virtue
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perity.
~b "~h th e etid(!lltly resu~ted from the rcvotutiou ory s!nte of
tle,iro, on the part of h~ excell
O
the impruden t end censurabl e
thoriJioe should be reapect.od the~C_Y, Li alt Bil· the whole nation,
Stoto nu!horitie s, and the total want
0
properly administe red, and cieU:qt:i~tsce ~.•11 ~• contluct of the
of a local government III Tens. It ill indeed
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congratul
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· th .' an
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ca ngw; e Opell that \hose who have cndcovbrcd
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tho
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circumstn
pccuh~r
tho
to subvert good order Rl1lY bo arrested, &nd deli• ui1der
be remember ed that acl!I .of this natare
'1ered over lo tbe Jaw.fol authoritie s, and that b however to
acts of lbe people, nQr 1s Texa• rethe~ ~o• th~ pubhc tranquility msy be proser!. were ~ot the
'l'hey were as I hufore oh• I
inviolate, w1tbout calling in the aid of tbe aux• opons1blo for thorn.
ce of the revolution il!ary troops; nooeasary only in the event of r e. •crved the natural comeqllen
stale of the Me~ican Nation, and •rexoa cer.
lll&lance .or :ebellion , in whicb ~llJIO the necessary
orrgmate that revolution neither
communic ations to tho secretary of war will be taml y did not
as a people, participated in it.m~f by thle command ant general of those stales, have the people,
• are
h nd 0 f ti1e T e11ans
thnt Th COQ.liiCienc~ ond the
al-o buKS Jn • 0 · - .... yo1'r gov•
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Whether the people O Toxe• ought; o ~
tcrpruo, he ~xpec~ \hot thoeo togulat1ona, so solu•
t 0 tb'18 h 3 nge nnd relinquish 1nil or
t ary to \he u1hab1lnnl1, who114 honor and whose
•
d .
. '
prospe• not, to agree.
intert111!1 are identif,od with the honor and
co.nstitu\loonl a~d ves\C ."ll its u~the•~
of
part
a
effect;
into
cllrriod
be
al1oul1l
·ty of tho republic,
quest1~n
n
1s
I
on of 1821,
JM'ft'Uadcd th&\ these e,tabliahm ente, )laving no dcr tho. co~•t1tut1
nl
•, one that calls fo
othe object than tho logo! collcding of duties , ~o• t ~,tol ""Frlo~c
o y
ean
and
people,
t\le
of
uon
can in o respect interfere with the true interc•ts hberate c<>n•1Mrn fa\rlv convcneJ for ~hat pur•
partic~lar of the colonist• and oth,; be decided by them
gen~ral
a. cifr«:n of Texns, l have a right to an
,lenizo111; and that his excelleniy looking on all pose, As
t a motter, I bave no other
, h0te who, at present, people thu departme nt as opinion on so importan
vretcnd to no other. I n the report
Moxieans , wottl1 of bis especial favor, intcre, ted right, an<l
to my con•
ity of \he territory, •nd io ,vhich I consiile1 it my duty to. muke
in preserving the i
to give my v1cwa.on the pre1ent
counterac ting wbatovcr moy be prejudicia l to lltcse stituonta, I intend
the country, and c,ipecially as to the
incJtirnoblo benefits, purchased for us hy a pure oituation of
natural right of'l'cxa~, nnd will
and noble patriotism , prorlliac• to co-opemle with constituti onal and
merely touch this euhject,
time
this
nt
therefore
of
only
no\
n.J..votion,
the
olepende
\hom,on whom
ntTexas wruoa sepgovernm•
Spnn••h
tlio
Under
it•clf,
n
ciTiliiatio
of
1.lso,
but
Individua l fortune..
province, ns auc\1, it had a sepdistinct
an<l
arato
of
R
aggrossion
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qunrtcr,
this
in
l,
repressin(
by
lbcal organii.ati un. It was one
bnrbarian s, anol in order, air, that yuU may give on arate o.od di•tinct
tba~comp oscd tho general mass of
extcn•ive cirr.ula tion lo lhe•o truly patetnal viows of the unities
and as such participat e,1 in the wor of
of tho ~uprome l!overn~e nt, and that the inhabit• the Notion,
was represente d in the conant• of reru may bo d1sabu,rod of the falss con· the revolution anJ
of Me1ico that form~d the conception~ they m oy havo. been led to form by tho st itucnl Cong;css
na, slitutiou of 1824. 'l'his constituen t (.)ongress so
■.u1t1tr.1t1011e of.thecnc m1~e of our glory on<l that
f~r from do•troyin g this unit y, express\y recogt,onol ag~rn11d1SOmc.nt, hta excellency. orolors
confirmed it by the low of May 7,
you abould hnve 1h11 euprcm~ .ord~r circ.ulsted by ni%ed and
unitecl T on• with Coahuila prov.i••
the menns of the l~l outhon!•" :; and, if nce&S?· 182 , which
the special guarantee of bctng
ry, to despatch ~c1ent comm1.'''"o?crs to &~platn ionally, underof tho Morican confudera tion 10
to all, ~ho11<1 ll'lnhmont e of concLhation .nod e.slee~, made a 81,{tto
the n ecessary elements. 'l'bo~
01thorlmg the!", by no mean• to permit the pubhc soon as it J>O"'!Cor.ieJ
fo, • al ronst.ituti on gave to 1Tc,os a
the
an<l
law
t~ooo
all,
ap~rehm)d
I?
and
d1stu~bed,
be
to
order
d e ··ted in u inhnb•,
..
who do or have directed against •1t their perfidious •pee•. 6"' po1m ca1 r,o.1s,ence, an v •
machi at' on••
itont• special end defined right•, which c~n only
Lib t ,
n 1
0 1 a,.,1
be relinquish ed by .the pepp)o of Tex:as aclm!J fo~
er y ·
Moxico, Auguat 1, 18~thomselve s as a unity an& ot as a par\ of Coahm·
IlONILL A,
the nu\on w ith Oonhuila was
rcnson that
!R, for t beand
•rcxru,.
&
To the Gov, of tho ot.o.le of C onhuila
only gnvo power the Stale of (:on·
limited,
hu1la, nnd Trias, t o govern Tc as for tho limo
CUM r111'TCATY .U.
hein;i, hut always subjrct to the "estcd r ight of
J.fr, E,litor-P loase insert in your vnl uable Texas. The. State thcrcforo cannot relinquish
cknngc of
journnl, tbo following note &nd con for a favor on those vestcJ ri;;hts by a;recing to the
governme nt or by any other net, unle,;s e,p essly
a lover of orJer and clcanlinosR.
A fo,,., day• since, o.ccompanictl by a friend from auth0tisc<l by the poople ofTexns to olo so. Nci.
a distonco, I vi&ite<I Poy,lrtu1 1trcct A•) lurtl, as nn \her can the i:enernl governme nt of 1,foxico lcgnltho oonscnt of '
Institutio n Um\ refiecl1 honor on tho communit y. ly dopri vo T e.us or tbnm, without
Tho fu tidious in my opinion, could 1101 re!lsnno. of this (ll'~l11e. 'l'h~•o arc my opinions An impurt'lnt quewt.io[! now p,reM!:ttl- itself to 1he
hly, On,! fault with tho orrou1aom ent and neetnrss
of 1h1• oountrv,
of the 11011•• o.nJ it• inta,o•lin g inmates, Dul I people
The federal con1111u1io n of !'3'2.1 j9 nhnut to he Jeeou!J n ot but be forcihly strnclc. with tbe pr~valonce 1troyed the av~tem of govcmrof'nt chnngod, ond a
of the po1tifcrous ,cent, with which the drcum• cen1ml '.,, r.nnwliJoted one e 1abli, hed . Will th·•
11mbiont air Wall burdened from the bnck appurte· eet nnn1hiln1e all th.e natural righ'" of T exas, nnd
od and unlimited
nanrcs, S nch cffiuvia is highly calculated to rnbJN·I this eountr)" to ,he unr~nt•oll
of the now Go-,rnmem 1
l!0nerate diilctu10, nnJ the wondPr i,, how ao m•ny dir.1111ion
R oubjrct or' Lho most vii.I impor!llnce. l
i•
'l'loi1
hnvo bocn prcaerved ngninst ita dolotoriou s effect~. hove no dnuLt Lho federal con,litm ,on will be de•
I think it i• a Juty or 1ho10 wbo have the manage. •troyod, nnd n central ~overnrnont es1ahl11hed, and
10 ••Y,
ment of tho l111titutinn to remove the cnu•o, in 1ha1 the peoplo here w ill mun be Cftlled on
agree 10 thirchnng a or not This mattime, le,it fnrthcr n~gl~ct migln ind uce eicke•• wholher theythe
mo•
osl
m
the
iKndiond
<-nlm
inMt
ter requirct
among the tender and lntercatiu ~ objects of their 111ro del,b•rotion. anrl tho m"II perfecL union . .H ow
lt
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11
1lul
ci:,
cbarit.ablc .,,,.,,eillcm
it 1h10 rn ht, hot!? I oc• hut "ne way , nrul
• grneral eon,11ltn1ion of the peaple, hy monn• of de•
informed
are
W•
],'re, ]Jl11clc• 111 the .'Jo11thlegue. eloeted for ,hat pnrpo e, with foll powcra 10
'by I\ perton from tho 1:fonth, that n,e,.aurca MO riive ■u<·h no ,rn•wer, in thn name or Tui:t\9, Lo this
IO ndupt inch
popula•
colored
freo
qnrotio11, ns 1boy mny de•m h811, nnd
fipokcn of thorc, to eKpcl thn
th~ Lraoqulhty n.nd o h1n1ion of the coon...
\ion, by tho impo•itiort of ouch hMvy toxc11 Uf)()ll 1uc,,mrr111 IUf
r•'lu,ro.
them, lhnt they will bo obliged 10 renio,o, t,itoultl tr~lLm•Y
u n,~, d11ty to atnte that Ge11er al 8an111 Ann'\ ve rlhl• voliry ho adopted. it will opcrute to the great bally ond e11ue,c•ly anl\lori■o,I nnd req111·•~«l me to
1he1r fri1•ml,
1H11ad~1111tnqc of t l1ow who rn•Y be ,!riven away by MY tut.he pooolo ot •rr-blf, thl\t he wes \\·ouhl
do nll
, nud
It, and who will ho ohligod to ,c k in ether f:ltalo• that he wi11ht'>d for the ir prolff)Crity
con.. titun1·w
tho
m
th.al
nnd
it,_
rrom(>ta
to
N>n1d
& domicllo that wtll harolly he 111\ow('(.I t o thon1 , he
f180p1i,
u un, h6 \I\OUltl lUtO h, 10f\11nn<-o to gtvo u> t hl'I
ln tcfnrc"fo to tl,u Jl<"lition which thu free hlick• ofT1i11~ n 1pcrit1l t-tri:;:anization, atn ll' l 10 tl\eir odu1>ccupy In tho ~oulhcrn Htut••· w~ uro 11ot p;cncr· taliun, hat 1ht 11nJ 1it11atio u Seveml of the mo11l inM 11xico es:prc,tocl
any"!' I\ lnfon,\(1d, "\Vu are II\ the hnl,it nf r.o n- lhga.ut tmd iiLD11onLia\ rocn in Thcte
decbration•
a c)ilt.ance 1heomelve1 in the nme manner.
r
•lc.!erm11 the m a• k•fil at p)nH)•t.
for• g•~•r•l
noce11i1y
more urgenl
from tho white, 119 the ,laved thc01solv01, 'J'hi11 aflurtl 1aoo1b~r and
to in urm thr Georrltr
111
exo~,
T
ull
or
1,t1tioA
t.on1m
II an error. W e l\rQ tol<l thn t in Oharlnato 11 for nrrol ~o,ernmen t, anrl eo~cially Sa111a Anna, what
insl.!lnce, ll loriio pro portion vf 1he fa1hion11b lo tai• kinol or nu orgnniZ?lion w11l 1ui1 the odurouon, ha hits
1
lore, boot and 1h00 oMkcr , aro free blotk•, who and ,i1na1i•1n r,f thi peo11lo,
Tt I olso proper for me to t tate, thnt in my conver,
eni?Y 1(con1ide ration in tho communi ty for moro
and men of
minL1era
nnd
nl
Pr0<id
rhe
with
111tion
iluir1blo than that njoyccl hy any r,f nur black iuflu· nee, \ ntlvi,r<I 1h01 no troop• 1hould be •ent to
popula\1011, if we 0Jl.~flt n fo,v inJi vidvale whom Texa•, nn,I no crni•••J'< along Lho cc1•1t. 1 gnve it u
we could name, who by their goou conduct nod my dN·iJ,·tl i:,pinion, that the inevi1Ahlo NK\-"oqnonr.e
w ,111rl h<(
lntlu~try hovo acr111m 1lat0d con,i,lornh lo property, of o,n,ling an armed fo rr• 10 1hi• couuory,
th t thtro w11 " ,wund and cnrr("A
'Mony of tho mcch~11ir11 an1l trn,lo,,nan of ovory \\ Or, 1 1tn1t•fl in
tho people of Trx••• tho1 w1• abunnH1r1I i,rin,·1ple
tmnnil, otfl nl•t1 fr~o blnrk,, nntl •• \radt)Q call for dMliy 1uffir1ont u, pnL down nil tnrbulen1 or ■oditiou•
okill •n0 lntnlliit~rtee, It Ill 4uito probahlo that mov,,mentat huL Lha1 thiw morAl prinl'ip1e . could not..
•mong111ho111 thoro ia a larjlor ■hare of uecful an~ would nol 11nile wilh 1nyormed forre •ent agninRI
n•tl ouch1
lmowletlg • than amona,t our (roo hlorkt, In· 1h11 ,:oun1r1-it wnnld re , t od r<'pel it,
pre..enta another ,trotig roa1ton
deed wo havo 110 ,louht \hll~ the condition of the io do •o. 'l'hi,I point
con
~ntral
in
meel
1bould
why Lhc people of T~XRI
free colored populatio n of the South I• much euhntion.
'fhi, country ia n11w in anorehf thu,~
more uirr~t ol>lo to t11om th,m it woultl ho al tho en•.d with honilitiel. Anne<\ ve.ll()b are ~pluri
Nottll1ftlld w&ln.ve eT00 bom ueurcd hy u gen• e! ory 1hlng th• y cnn cnlrh on the coao1, and arll
\lem1n from I'ctoflhurlJ, lhlll rocontl y a uu111bor por•r;Y ON! 01<I I~ be r~mmillnd undM MV0r of t
l,a,1, roLurneJ to lhJ I placo from Philadelph i&, 1iro• Moxir~u 11011, Uon th11 111a1eof thing• 01i,1 wuho
prec1p1101on~ tho ~ouniry 11110 1 war7 J think ii CllAr o1ldenco,
f,mnr 1t, u tholr pl11.ce ofpermt\11ontJ'h/1,
Ga:,
1101, ond 1bcroforc believe thal Jt 11 our bo
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